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Summary: The term of asbestos is the traditional and industrial name of some natural 
fibrous minerals. As asbestos has outstanding physicochemical properties and cheap in 
price, it has been produced in large quantities and used for an indispensable material for 
industrializing of nations. On the other hand, since it became clear that asbestos has 
carcinogenicity of lung cancer or mesothelioma, the prohibition and substitution of asbestos 
is advancing in industrialized nations. Because the incubation period of asbestos 
carcinogenicity is very long, advanced nations had mistaken the directions for use and being 
produced many victims caused by asbestos exposure. Then, the countries which are now 
entering on industriali zation stage are also running on the same track. This paper introduces 
mineralogy of asbestos, such as crystal structure, the issue of asbestiform and cleavage 
fragment, and weathering of anthophyllite asbestos producing talc, after introducing the 
defi nition of asbestos. Furthermore, about asbestos carcinogenicity, the hypothesis due to 
the animal experiment, that is, all thin and long fibrous minerals having durability in the 
living body have high potential of carcinogenicity, is introduced.
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スペクト比が 3：1かそれ以上の粒子として確認された場合」という NIOSHと OSHAの














μ m以上の太い繊維は肺胞にまで到達せず吸入性ではないということから、「幅 3μ m
122 神　山　宣　彦
以下」という枠を追加した。アスベスト以外の繊維状物質の浮遊繊維を測定する場合には、
















クリソタイル アモサイト クロシドライト アンソフィライト トレモライト
UICC-A（1）UICC-B（1）JAWE111（3） UICC（1） JAWE211（3） UICC（1） JAWE311（3） UICC（1） Afghan（2） 松橋（2） 山鹿（4）
SiO2 39.89 38.10 39.00 50.53 50.70 48.84 50.92 55.31 57.97 56.28 50
TiO2 0.02 trace trace nd 0.04 0.02 trace 0.03 0.01 0.02 trace
Al2O3 0.76 0.40 0.53 0.55 0.59 0.06 0.08 0.99 0.05 0.59 0.07
Fe2O3 1.97 2.39 2.75 1.90 1.84 19.07 17.86 <6.32> nd 3.60 <7.2>
FeO 0.49 1.14 0.98 35.34 34.93 19.95 18.59 5.75 8.38 5.96 6.6
MnO 0.06 0.06 0.08 1.82 2.45 0.11 0.09 0.17 0.33 0.30 0.42
MgO 42.60 43.26 41.68 6.43 5.79 2.32 3.23 31.15 28.81 26.74 25
CaO 0.33 0.17 0.45 0.51 0.39 1.08 0.94 0.29 0.28 0.47 17
Na2O trace 0.02 0.05 0.02 0.03 5.58 5.31 0.03 0.02 0.02 0.02
K2O trace 0.02 trace 0.27 0.38 0.06 0.08 0.43 0.00 0.02 0.01
H2O(+) 12.58 13.67 13.43 2.32 2.30 2.33 2.35 4.22 2.64 4.50
H2O(-) 0.87 0.66 0.44 0.20 0.36 0.34 0.25 1.31 0.07 1.69
Total(%) 99.57 99.89 99.39 99.89 99.80 99.76 99.70 99.68 98.56 100.21 99.12

















































図 4　蛇紋石の結晶構造（大括弧の数字は 0.7nm の層間隔を示す）
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　クリソタイルの管状の繊維幅（太さ）は、約 0.04～ 0.06μm程度と極めて細い。繊維
の長さは 1μ m程度～数 mmまで多様である。透過電子顕微鏡観察でクリソタイルの特
徴的な管状構造を持つ繊維が確認されれば、それはクリソタイルと判定される。
　クリソタイルの繊維を光学顕微鏡と電子顕微鏡で見た写真を図 6～ 8に示した。












図 8　クリソタイルの横断面の高分解能透過電子顕微鏡写真（縞模様は 0.7nm の層間隔を現している）








































も asbestiform とよばれるアスベストで、細くへき開した cleavage fragment も
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　次にアンソフィライト・アスベスト（熊本県松橋町内田産）の繊維断面の高分解能電子















図 15-1　アンソフィライト・アスベスト（熊本県松橋町内田）の繊維断面の高分解能 TEM 写真
図 15-2　アンソフィライト・アスベストの繊維断面の高分解能 TEM 写真





いう説が Stantonや Pottによって提示された（Stanton, et al., 1981; Pott, 1978）9,10）。これは、
図 15-3　アンソフィライト・アスベストの繊維断面の高分解能 TEM 写真
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